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論　　文
James Joyceの ‘An Encounter’ における子どもの遊びと発達




‘An Encounter’ is included in the second of childhood stories in James Joyce’s Dubliners (1914).  
Several children’s plays are written here, but there seems to be no study which systematically or fully researches the phases 
and meanings of these plays.  
This paper analyzes the text, again, by concentrating on the children’s plays as well as with the suggestions by those critics 
before us, and finds multiple phases of them.  
The first play is concerned with reading boys’ magazines such as The Halfpenny Marvel which promote bravery, courage 
and battles against enemies.  They are tools to teach children to fight  bravely against British enemies.  The second play is the 
war game played by the boy protagonist and his friends.  This is after what the boys’ magazines describes.  It is not only a mere 
war game but also a mimic play which leads the colonial children to be good, brave warriors for the British Empire.  There are 
several more plays described precisely in this story.  We follow them and find their meanings important for Joyce’s text criticism.  
The last play in this story is the encounter with ‘an old josser.’  The old man is a type of a perverse god and the encounter is 
vaguely and ingeniously described by the narrator.  He reveals the secrecy of adult plays although the protagonist seems to 
resist facing it at that time.  
As the search of the meanings of these plays develops, we can discover that Joyce skillfully shows the development of 
plays and the growth of the protagonist, and that he intriguingly displays the ‘moral history’ of a Dubliner as a schoolboy.  
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弟、Stanislaus Joyce への書簡で明らかにしている（SL 
77-78）。人の発達段階の順に合わせた並べ方をしている
のである。








Joseph Valente、Garry M. Leonardのように、ラカンな
どの精神分析を援用したり依拠したりするものである。3
つ目は、David W. RobinsonやTerence Patrick Murphy
のように、語りの構造に着目する分析的批評である。4












































































次に、主人公の少年と友だちの ‘a boy named Mahony’ 





























雑誌や中の ‘The Apache Chief’（「アパッチの酋長」）の
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Kershner (1989)、John Wyse Jackson & Bernard 






の自己宣伝をしており (Jackson & McGinley 12 c)、当時、 












































































































































とりのバトラー神父になるだろうとは、Earl G. Ingersoll 
や Gerald Doherty が 洞 察 し て い る と こ ろ で あ る 





























































































































































































































James Joyceの ‘An Encounter’ における子どもの遊びと発達



















































































































































ツを着たみすぼらしい身なりの (shabbily dressed in a 


























































が見られる。 ‘Soft’ が3回、 ‘nice’ が2回と単語が繰り返さ
れている。主人公は、「何か暗記していたもの (something 
which he had learned by heart)」か「自分のせりふに催眠
術にかけられた (magnetized by some words of his own 
speech)」かのような印象、「頭が同じ軌道をゆっくりぐ
るぐる回転している (his mind was slowly circling round 
and round in the same orbit)」ような印象だったという











のやってることを見ろよ！ (I say!  Look what he’s 
doing)」（En.  245）と主人公に直視を促す。次に、もう一
度 ‘I say’ と言いかけ、「あいつは変なおいぼれだ！ (He’s 













る2パラグラフ（En. 259-86）に、‘whip’ が3回、‘whipping’ 


















である (Robert Scholes and A. Walton Litz, ‘Notes for 









年 5 月 5 日の手紙で指摘している (SL 83)。また、同じ
Grant Richards 宛ての同年5月31日付の手紙では、なぜ 
‘An Encounter’のテーマや ‘he stood up slowly saying 

























































































状況が描かれていると認められよう。1906 年 5 月 5 日付
書簡でジョイスは、ぜひ出版してもらおうと出版者 Grant 
Richards に、‘My intention was to write a chapter of 
the moral history of my country’（アイルランドの道徳










































の生活に分類されるだろうが、1906 年 7 月から翌年春に
かけて書かれて1914年出版実現のさいに加えられたもの
であり、番外となっている。
 3)  Greg Winstonが、’An Encounter’の中の ‘Apache Chief’ 
は Halfpenny Marvel の 1895 年 6 月 25 日号に掲載された 
‘Cochise the Apache Chief’ に違いないと突き止めた。そ




 4)  本論文で展開する遊びの諸特質については、西村清和、
小川純生、古城建一、小川博久、河崎道夫、ジャン・ピ
アジェ等をも参照した。













 7) ジョイスはイングランドの出版者 Grant Richards への
1906 年 5 月 5 日付書簡で、‘The more subtle inquisitor 
will denounce An Encounter, the enormity of which the 
printer cannot see because he is, as I said, a plain blunt 
man.’ (Selected Letters of James Joyce 83) と述べている。




 8) もとの原稿では ‘Old Bunser’ であった（En. 97 脚注）。
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